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　For the purpose of examining the effects and problems of public health nursing exercises incorporating 
case methods, we conducted a survey on students before and after the exercises. The learning objectives 
were as follows: Comprehending the information needed for personal/family support, Setting goals for 
personal/family support, Understanding the link from personal/family support to group support, and 
Demonstrating an ability to gather and assess information for collective and/or regional support. 
Regarding the level of achievement for these goals, it was found that from 15 of the 17 items the total 
results of ‘Did Well’ and ‘Did Fairly Well’ exceeded 85%. As for improving problem-solving ability, 
significant differences were observed before and after the exercises in all 5 items of Aggressiveness, 
Sociality, Responsibility, Emotional Stability and Communication Ability. There was no significant 
difference in the improvement of Self-Efficacy before and after the exercises. Although exercises 
incorporating case methods were found to have certain effects, it was suggested that from now on it will 
be necessary to consider the factors that lead to the improvement of the students’ self-efficacy through 
the exercises. 
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n % n % n % n %
【課題分野の理解】
　対象や疾病の特徴が理解ができる 8 17.4 35 76.1 3 6.5 0 0.0 
　施策が理解できる 8 17.4 33 71.7 5 10.9 0 0.0 
　施策に対する支援方法が理解できる 8 17.4 35 76.1 3 6.5 0 0.0 
【個人・家族支援の理解】
　個人・ 家族支援のために把握する情報がわかる 12 26.1 33 71.7 1 2.2 0 0.0 
　個人・ 家族支援のアセスメントができる 8 17.3 36 78.3 2 4.4 0 0.0 
　エコマップ・ジェノグラムが書ける 16 34.8 24 52.2 6 13.0 0 0.0 
　個人・家族支援の目標設定ができる 15 32.6 29 63.0 2 4.4 0 0.0 
【個人・ 家族集団・地域支援へのつながりの理解】
　個人・ 家族支援の社会資源と連携の必要性がわかる 12 26.1 31 67.4 3 6.5 0 0.0 
　個人・ 家族支援から集団への支援へのつながりがわかる 14 30.4 31 67.4 1 2.2 0 0.0 
　個人・ 家族支援から集団・地域支援へと活動を拡大す
る視点がわかる 12 26.1 31 67.4 3 6.5 0 0.0 
【健康教育の実際と展開の理解】
　集団・地域支援のための情報収集とアセスメントができる 10 21.7 34 73.9 2 4.4 0 0.0 
　集団・地域支援のために必要な社会資源がわかる 9 19.6 26 56.5 11 23.9 0 0.0 
　集団・地域支援のための支援方法を考えることができる 8 17.4 36 78.3 2 4.4 0 0.0 
　健康教育の企画ができる 11 23.9 32 69.6 3 6.5 0 0.0 
【保健師の問題解決思考プロセスの理解】
　公衆衛生看護の問題解決の思考プロセスを身につける 9 19.6 34 73.9 3 6.5 0 0.0 
【公衆衛生看護への興味】 （増えた） （まあ増えた）（あまり増えなかった）（増えなかった）
　公衆衛生看護に対する興味は増えた　 9 19.6 26 56.5 7 15.2 4 8.7 
【公衆衛生看護活動のイメージ】





そうだった まあそうだった あまりそうではなかった そうではなかった
平均点
ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %
【積極性】
自らの考えを積極的に伝える
前 7 15.6 24 53.3 11 24.4 3 6.7 2.8
後 21 46.7 19 42.2 5 11.1 0 0.0 3.4
考えが前向きで向上心がある
前 4 8.9 20 44.4 18 40.0 3 6.7 2.6
後 13 28.9 27 60.0 5 11.1 0 0.0 3.2
グループ活動の目標を高く設定し、
率先して事にあたる
前 1 2.2 19 42.2 22 48.9 3 6.7 2.4
後 10 22.2 24 53.3 11 24.4 0 0.0 3.0
困難なことにもチャレンジしよう
という姿勢が見られる
前 4 8.9 21 46.7 18 40.0 2 4.4 2.6
後 9 20.0 25 55.6 10 22.2 1 2.2 2.9
【社会性】
相手の考えや感情に理解を示す
前 23 51.1 21 46.7 1 2.2 0 0.0 3.5
後 35 77.8 10 22.2 0 0.0 0 0.0 3.8
異なる価値観にも理解を示す
前 14 31.1 29 64.4 2 4.4 0 0.0 3.3
後 33 73.3 12 26.7 0 0.0 0 0.0 3.7
メンバーとの信頼関係が築ける
前 19 42.2 23 51.1 3 6.7 0 0.0 3.4
後 30 66.7 12 26.7 3 6.7 0 0.0 3.6
グループ演習の目標達成と活性化に
貢献する
前 4 9.1 33 75.0 7 15.9 0 0.0 2.9
後 12 26.7 29 64.4 4 8.9 0 0.0 3.2
【責任性】
相手や課題を選ばずに誠実に対応する
前 10 22.2 30 66.7 5 11.1 0 0.0 3.1
後 28 62.2 17 37.8 0 0.0 0 0.0 3.6
グループ演習に対する気構えがある
前 10 22.2 30 66.7 4 8.9 1 2.2 3.1
後 16 35.6 21 46.7 8 17.8 0 0.0 3.2
自分の行動、決定に責任を持とうと
する
前 14 31.1 28 62.2 3 6.7 0 0.0 3.2
後 16 35.6 28 62.2 1 2.2 0 0.0 3.3
困難な課題にも最後まで取り組んで
結果を出す
前 11 24.4 26 57.8 8 17.8 0 0.0 3.1
後 16 35.6 28 62.2 1 2.2 0 0.0 3.3
【情緒安定性】
落ち着いており安定性がある
前 6 13.3 26 57.8 13 28.9 0 0.0 2.8
後 21 46.7 19 42.2 5 11.1 0 0.0 3.4
ストレスに前向きに対応する
前 8 17.8 24 53.3 13 28.9 0 0.0 2.9
後 20 44.4 22 48.9 3 6.7 0 0.0 3.4
環境や状況の変化に柔軟に対応する
前 10 22.2 23 51.1 12 26.7 0 0.0 3.0
後 15 33.3 28 62.2 2 4.4 0 0.0 3.3
自己を客観視し、場に応じて自分を
コントロールする
前 7 15.6 29 64.4 9 20.0 0 0.0 3.0




前 6 13.3 28 62.2 10 22.2 1 2.2 2.9
後 18 40.0 26 57.8 1 2.2 0 0.0 3.4
話の内容に一貫性があり、論理的だ
前 1 2.2 18 40.0 22 48.9 4 8.9 2.4
後 7 15.6 26 57.8 12 26.7 0 0.0 2.9
話し方に情熱があり、説得力がある
前 1 2.2 10 22.2 30 66.7 4 8.9 2.2
後 4 8.9 23 51.1 18 40.0 0 0.0 2.7
話がわかりやすく、説明に工夫、
根拠がある
前 0 0.0 17 37.8 21 46.7 7 15.6 2.2













































































































































ｎ ％ ｎ ％
非常に低い 5 11.1 5 11.1
低い傾向にある 11 24.4 11 24.4
普通 17 37.8 19 42.2
高い傾向にある 8 17.8 9 20.0
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